





















Miyagi Food industries Marketing Support Project  
Developing Sales Channels and New Products with Students
東北工業大学新技術創造研究センター紀要　EOS










       The purpose of this project is to contribute to the reconstruction by developing new 
dependable sales channels for food industry company who lost its market in the Great East Japan 
Earthquake. Our features are my seminar's eight students joined this project voluntarily, and also 
they exchanged marketing ideas and crystallized it. We had prior consultation with the target 
company in anticipation of the next step （expansion of cooperation to other university's co-op）. 
And we sold at our university co-op through lucrative contract for the company as pilot study. 
We want to expand co-op's sales as a catalyst for market distribution. In the short term, our main 
activity is sell-through,  but this also has the effect of medium-to long-term practical education. 
Moreover, these activities and the students will bring hope to our community. This paper is our 





































































写真 2：開発試作品① 写真 3：開発試作品②
・（株）高浜「さつま串揚げ」２種（タコネギ，
ポテトチーズ）を本学生協食堂で販売するため




















































・（株）高浜ギフト商品案検討開始（ 10 月～）　（参考：写真 16）
・（株）高浜「鶏塩おでん」の屋台販売（おおさき産業フェア出展，11 月４，５，６日）（参







写真 17：「鶏塩おでん」の屋台販売① 写真 18：「鶏塩おでん」の屋台販売②
写真 19：「鶏塩おでん」の屋台販売③
・（株）高浜ギフト商品開発打合せ・ギフト案提案，Web 戦略打合せ・提案（ 11 月 17 日）
・（株）高浜「鶏塩おでん」のスープを用いた「シメ」の試食・検討会（ 11 月 24 日）（参





































シピ等の（株）高浜への提案及び改善を通じて Web 広報戦略（主に Facebook，Twitter
を利用）を策定し，売上増加に役立てる。
　今後は販路の確保のために，大学生協での販売から，大学生協東北事業連合，宮城県生
協連（地域生協）へ拡大し，目標としてコンビニエンスストア等への売り込みに繋げてい
く予定である。また，各方面で取扱商品の拡大のための交渉を継続しており，女川地区が
被災した際に炊き出しで出されたカレーを再現した，カレーフレークとスパイスミックス，
マスール豆とレシピを同封した，「女川カレー BOOK」や，木の屋石巻水産の缶詰各種な
どの取り扱いを検討している。
（執筆者　佐藤飛鳥）
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